







　　The present study investigated the relationship between the state 
anxiety, moods and heart rate during public speaking.  Heart rates of 
twenty participants were recorded before and during a public speech. 
They completed two questionnaires before and after the public speech to 
evaluate their state anxiety and moods.  The state anxiety before public 
speaking increased more than that of after public speaking.  The scores of 
tension-anxiety and confusion before public speaking increased more than 
those of after public speaking.  The results showed that the state anxiety 
and moods are caused by “agari” （stage fright）, the presence of others, the 
anxiety of evaluations and self-consciousness.  Heart rate was obtained in 
each period, before, during and after the speech.  The heart rate before the 
speech was the highest than that of during and after, and the heart rate 
after the speech was the lowest than that of before and during.  The heart 
rate of one minute before and after public speaking started increased more 
than those at the times 19-22, 24, 26, and 28-30 minutes after it started.  The 
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findings suggested that the heart rate before public speaking showed an 
increase and would be sustained at a high level from before the start till 20 
minutes into the speech.


















































後に減少した。実験的な“あがり”喚起場面 （敦賀・鈴木, 2005） と比較して、


































trait anxiety inventory-form JYZ. 肥田野・福原・岩脇・曽我・Spielberger, 
2000） の状態不安尺度を用いた。20項目について、それぞれ「全くあてはな
らない」から「非常によくあてはまる」の4段階で評定させた。気分を測定








製Let’s note, CF-S8） に接続した。ECGの記録と解析には、パーソナルコ




































点について、対応のあるt検定を行った結果、有意差が認められた （t  （17） 
= 4.43, p < .01）。同様に、対応のある t 検定の結果、不安存在得点 （t （17） = 












2に示した。尺度毎に対応のある t 検定を行った結果、緊張－不安 （t （17） = 
3.31, p < .01） と混乱 （t （17） = 2.27, p < .05） の得点に有意差が認められた。
抑うつ－落込み （t （17） = .73, n.s.）、怒り－敵意 （t （17） = 1.03, n.s.）、活気 










効果は有意であった （F （2, 34） = 43.34, p < .01）。Bonferroni 法による多重
比較の結果、心拍数は、スピーチ課題前＞スピーチ課題遂行中＞スピーチ




要因分散分析の結果、要因の効果は有意であった （F （32, 544） = 10.69, p < 
.01, ε= .17）。Bonferroni 法による多重比較の結果、スピーチ課題前の2分
間およびスピーチ課題開始後1分間の心拍数は、スピーチ課題開始後19－




















的反応などが生じる （有光・今田, 1999; 市村, 1965）。また、“あがり”の原因
として、失敗不安、責任感、性格、不足感、他者への意識、状況の新奇性、




























賀・鈴木 （2005, 2006, 2008） は、アラウザルチェックリスト短縮版 （General 
Arousal Checklist: GACL. 畑山・Antonides・松岡・丸山, 1994） によって主
観的活性感を測定し、“あがり”喚起時に主観的活性感の変化が顕著である
と報告した。GACLは全般的活性、高活性、脱活性－睡眠、全般的脱活性の














　心拍数の結果について、スピーチ課題前の心拍数 （平均112.7 bpm） が最
も高く、次いでスピーチ課題遂行中の心拍数 （平均103.8 bpm） が高く、質
























ける心拍数は比較的高い水準 （平均103.8 bpm ） で持続した可能性が示唆
された。状況の認知が“あがり”喚起に伴う心理的・生理的反応に影響を及
ぼすように、ストレッサーに対する認知的評価は心臓血管系反応に異なる
影響を及ぼす。Blascovich & Mendes （2000） は能動的に課題や状況に取り
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